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Abstract 
This paper comprises three chapters and discusses some topics related to the novel Hard-
Boiled Wonderland and the End of the World by Haruki Murakami. The first chapter 
compares eight texts (the original Japanese version and its English, French, traditional 
Chinese, German, Italian, simplified Chinese and Spanish, and partially Dutch translations) 
and illustrates the unique features of the heavily edited English translation. The second 
chapter places the novel in the historical context, including the history of world literature, 
history of Japanese and Western popular cultures, which were prevalent during Murakami’s 
childhood and adolescence, and more recent Japanese popular culture of which Murakami is 
not completely aware. The third chapter examines the history of Japanese literature. It is 
noted that Murakami was strongly influenced by the works of Kenzaburō Ōe, whose works 
were very popular during Murakami’s teenage years and who was awarded the Nobel Prize in 
Literature in 1994. The most important work in which Ōe's influence on Murakami is apparent 
("The Town and Its Uncertain Wall," which is the prototype of the "End of the Word" part of 










                                            
1  村上 [1996], 70-71. 河合隼雄との対談での発言。 
2 加藤 [2011], 31の模式図を参照。 










































5 村上/湯川/小山 [2003], 16. 村上春樹/川上未映子 [2017], 91-97. 
6 本稿でも注目する中編小説「街と、その不確かな壁」と、長編小説『世界の終りとハードボイルド・ワンダー
ランド』の「世界の終り」に登場する壁、そしてエルサレム賞受賞講演「壁と卵」の内容を想起されたい。 
7 一例として第 2章第 4節を参照。 




































                                            
9 英国のニューカッスル大学で開催された国際会議〈40 Years with Murakami Haruki〉――英国芸術人文学研究
協議会（UK Arts and Humanities Research Council, AHRC）の後援を受けた一連の学術企画「村上春樹から眼
が離せない」（Eyes on Murakami）の企画としてとして開催された――で口頭発表した"Haruki Murakami’s 
Hard-Boiled Wonderland and the End of the World between the Japanese Cultural Context and Worldwide 
Acceptance"（2018年 3月 9日）。 
10  口頭発表「「魂」が惹かれあう？——ギリシア哲学とロマン派運動から村上春樹の『1Q84』と新海誠の『君
の名は。』まで」（日本比較文化学会第 40回大会、高知大学、2018年 5月 19日）と講演「村上春樹のドイ
ツ、オーストリア、スイス」（第 1回村上春樹研究セミナー「物語・記憶・場所」村上春樹研究フォーラム主
催、京都大学、2018年 9月 29日）。 



























 1991年 英語 
 1992年 フランス語 
 1994年 オランダ語 中国語（繁体字） 
 1995年 ドイツ語 
 1996年 韓国語 ギリシア語  
 1998年 ポーランド語 ハンガリー語 
 2001年 ノルウェー語 
 2002年 イタリア語 中国語（簡体字） 
                                            
12 注 9を参照。 
13 辛島 [2018], 149-183. 
14 塩濱 [2007a]の 2章に『ねじまき鳥クロニクル』、塩濱 [2007b]の２章に『ノルウェイの森』、塩濱 [2008]の
11章に『海辺のカフカ』の考察がある。 
15  辛島 [2018], 341-351. 
16 イギリスで英訳を購入しても、「エレベーター」は〈elevator〉で〈lift〉ではなく、「中央」は〈center〉で
〈centre〉ではない。 





 2003年 ロシア語 
 2004年 タイ語 
 2005年 クロアチア語 リトアニア語 ルーマニア語 
 2007年 ラトヴィア語 
 2008年 ハンガリー語 ボスニア語 ヘブライ語 
 2009年 スペイン語 カタルーニャ語 セルビア語 ヴェトナム語 
 2010年 チェコ語 
 2011年 トルコ語 
 2013年 ポルトガル語 
 2014年 デンマーク語 
 2018 年現在までに、30 以上の言語に訳されているわけだ。筆者はこのうち、英訳、フランス語
訳、中国語訳（繁体字）、ドイツ語訳、イタリア語訳、中国語訳（簡体字）、スペイン語訳を使用す
る18。これらの翻訳の他に傑出した翻訳、きわめて特徴的な翻訳も存在するかもしれないが、以上の
                                            
18 本稿で使用する翻訳は文献表にも挙げたが、簡単に説明しておく。 
 英訳は、アルフレッド・バーンバウム（Alfred Birnbaum）を訳者とする『ハードボイルド・ワンダーランド
と世界の終り』（Hard-Boiled Wonderland and the End of the World）。日本語とは前後が逆にされているが、
この事情については辛島 [2018], 170-174を参照。「純文学書下ろし特別作品」版が底本として使用されている。




 フランス語訳は、コリンヌ・アトラン（Corinne Atlan）を訳者として『終末のとき』（La fin des temps）と
して刊行された。「世界の終り」が意訳されて書名になり、「ハードボイルド・ワンダーランド」は切り捨てら
れたわけだ。「村上春樹全作品」版が底本として使用されている。Éditions du Seuil社から 1992年に刊行され
たが、いくつかの版本があり、ISBNも数種類あって複雑である。訳文は同一だが総ページ数などがずれてい














ンド』（La fine del mondo e il paese delle maraviglie）。作品名から「ハードボイルド」が消えた。「純文学書
下ろし特別作品」版が底本として使用されている。2002年にBaldini & Castoldiから刊行されたが、本稿では















Translated and adapted by Alfred Birnbaum with the participation of the author. The translator 






























21 辛島 [2018], 7-47. 
22 同上, 49-150. 
23 同上, 150-183, 319-320. 























































第 2節 改変の諸相 
 辛島は、バーンバウムが英訳で自分の家族にのみ伝わるような遊びを盛りこんだことを紹介してい











Could any human being capable of designing this Tom Swift elevator fail to keep the machinery 
















                                            
ば、このドイツ語訳は最初は英語からの重訳によって刊行され（2002）、のちに日本語からの直接の翻訳が刊行
された（2013年）から、このことをあまりに強調するのは強弁である。 
30 辛島 [2018], 157-160. 
31 "The Original Tom Swift Series Public Domain Texts"〈www.durendal.org/ts.html〉 
32 以下を参照――フランス語訳, 14. 中国語訳 (繁体字), 19. ドイツ語訳, 13. イタリア語訳, 7. 中国語訳(簡体字), 4. 
スペイン語訳, 18. 
33 注 11を参照。 








する。村上自身、「最後の部分は 5回か 6回は書き直した」と創作時の難渋ぶりを語る35。 
































                                            











"Your really are one of a kind," she laughed. "I really like you." 
"Thanks," I said, "but I can't play any musical instruments." 


















The room is now warm. I sit at the table with the musical instrument in hand, slowly 
working the bellows. The leather folds are stiff, but now unmanageable; the keys are discolored. 
When was the last time anyone touched it? By what route had the heirloom traveled, through how 
many hands? It is a mystery to me. 
I inspect the bellows box with care. It is a jewel. There is such precision in it. So very small, 
it compresses to fit into a pocket, yet seems to sacrifice no mechanical details. 
The shellac on the wooden boards at either end has not flaked. They bear a filigreed 
decoration, the intricate green arabesque well preserved. I wipe the dust with my fingers and read 
the letters A-C-C-O-R-D... 
This is an accodion! (314-315)38 
 すなわち―― 













































                                            
39 元はさまざまな歌詞を持つアイルランド民謡「ロンドンデリーの歌」。フレデリック・ウェザリーが「ダニ
ー・ボーイ」として歌詞を付けくわえ、ビング・クロスビーらを含めてさまざまな歌手に歌われた。 























"Ever read The Brothers Karamazov?" I asked. 
"Once, a long time ago." 
"Well, toward the end, Alyosha is speaking to a young student named Kolya Krasotkin. And 
he says, Kolya, you're going to have a miserable future. But overall, you'll have a happy life." 
Two bears down, I hesitated before opening my third. 
"When I first read that, I didn't know what Alyosha meant," I said, "How was it possible for 
a life of misery to be happy overall? But the I understood, that misery could be limited to the 
furure." 
"I have no ides what you're talking about." 









































                                            
41 「森」を歌った『自転車の唄』の歌詞が掲載されていることの確認には――フランス語訳, 275-277. 中国語訳
(繁体字), 278-282. ドイツ語訳, 257-259. イタリア語訳, 264-266. 中国語訳(簡体字), 223-225. スペイン語訳, 322-
324. 
 「*               *               *」を使った強調がないことについては――フランス語訳, 272. 中国語訳(繁体字), 274. ドイ
ツ語訳, 254-255. イタリア語訳, 261. 中国語訳(簡体字), 220. スペイン語訳, 319. 
 楽器が手風琴だと劇的に知る展開がないことの確認には――フランス語訳, 415. 中国語訳(繁体字), 415. ドイツ語
訳, 387. イタリア語訳, 396. 中国語訳(簡体字), 337. スペイン語訳, 479. 
 「ダニー・ボーイ」の歌詞が掲載されていないことの確認には――フランス語訳, 486. 中国語訳(繁体字), 486. ド
イツ語訳, 455. イタリア語訳, 396-397. 中国語訳(簡体字), 463-464. スペイン語訳, 560. 
 日比谷公園での別れが日本語の原文に忠実であることについては――フランス語訳, 519-520. 中国語訳(繁体字), 




43 その意義の先駆的研究として、今井 [1990], 203-229を参照。 



























All animals, manifesting a right-left balance that parcels their strength into two ligatures, 
regulate their patterns of growth and movement accordingly. The nose and even the mouth bear 
this symmetry that essentially divides functions into two. The navel, of course, is singular, 
though this is something of retrograde feature. Conversely, the penis and the vagina form a pair. 














―Et le pénis? demandai-je. 
―Le pénis forme un tout avec le vagin. C'est comme la saucisse et le pain dans un hot-dog. 




















»Was ist mit dem Penis?«, fragte ich. 
»Penis und Vagina bilden zusammen ein Paar. Wie das Brötchen und der Wurst.« 






―E il pene? ― chiesi. 
―Il pene et la vagina insieme formano un tutt'uno. Como il pene e il würstel in un hotdog. 







































                                            
―El pene y la vagina, juntos, forman una unidad. Como el panecillo y la salchicha. 

























































Chubby girls in pink tend to conjure up to images of big strawberry shortcakes waltzing on a dance 
























第 5節 特別な配慮 
 次に、「特別な配慮」について考えてみよう。 




                                            
51 それぞれの翻訳について、原文、拙訳、最小限の解説を示す。 
 フランス語訳―― 
D'habitude, une femme grosse et habilleé de rose m'évoque vaguement un énorme gâteau à la fraise, mai, 









  末尾の細かな言い回しを除けば日本語原文に忠実な翻訳だ。 
 ドイツ語訳―― 
Dicke Frauen sehen in rosafarbener Kleidung meistens wie riesige Erdbeertorten aus, aber bei ihr wirkte 





La ragazze grasse, quando si vestono di rosa, spesso assumono il vago aspetto di enormi torte alla fragola, 












Cuando las mujeres gordas se visten de rosa suelen ofrecer una imagen algo imprecisa, como si fueran 









































                                            
52 それぞれ次の箇所を参照されたい――フランス語訳, 258, 258-259, 265, 269-270, 426, 435. 中国語訳(繁体字), 
259, 260-261, 266-267, 270-271, 426, 435. ドイツ語訳, 241, 242, 248, 251-252, 398, 406. イタリア語訳, 246-247, 
247, 253-254, 257-258, 407, 415. 中国語訳(簡体字), 208, 208-209, 214, 217-218, 346, 353-354. スペイン語訳, 302, 
302, 310, 314-316, 493, 502. 
53 村上 [1987], 2, 253. 
54 村上 [2009-10], 2, 301-303. 
55 Murakami [2011], 478-481. 




































                                            
57 フランス語訳, 503-504. 中国語訳(繁体字), 505. ドイツ語訳, 472-473. イタリア語訳, 481. 中国語訳(簡体字), 412. 
スペイン語訳, 580-581. 
58 〈It was like that magic coat of Harpo Marx, devouring everything in sight.〉 (93) 
 すなわち――「眼の前にあるものは何でも平らげてしまう、ハーポ・マルクスのコートのようだった」 
59 〈I wanted to nod out for as long as it took the earth to spin one Michael Jackson turnaround.〉(166) 
 すなわち――「私は、マイケル・ジャクソン流に地球が 1回転するだけの時間はウトウトしたかった」 
60 〈They say, play kayokyoku. No way, man. I mean, really. Matchi? Seiko? I can't hack sugar pop.〉(324) 






























                                            
61 シェイクスピアは――フランス語訳, 501. 中国語訳(繁体字), 502. ドイツ語訳, 470. イタリア語訳, 478. 中国語訳
(簡体字), 409. スペイン語訳, 577. 
 フルトヴェングラーとベルリン・フィルハーモニーは――フランス語訳, 92. 中国語訳(繁体字), 93. ドイツ語訳, 
85.中国語訳(簡体字), 67. スペイン語訳, 104. イタリア語訳は次のように訳されている。 
〈Al contrario del teschio, erano molto pesanti, inoltre possedevano il carisma della bacchetta d'avorio di un 
grande direttore d'orchestra.〉(481) 
 すなわち――「頭骨とは対照的に、それら〔火箸〕はとても重く、加えて言えば、一人の偉大な指揮者が使う
象牙のタクトが有するカリスマ性を帯びていた」 
62 塩濱 [2017a], 275-277, 283-284, 288, 293-294, 299-300, 301-302, 316, 329-330を参照。 
63 村上 [2000], 132. 短編小説「かえるくん、東京を救う」より。ただし、そのように「言う人もいますし、ぼく
もそれはそれで大変面白い見解だと思うのですが」という語られ方。 
64 村上 [1999], 195. 『スプートニクの恋人』で「すみれ」が書きのこした文書の一節（原文はゴシック体で強
調）。 
65 柴田 [2006], 188. 







































                                            
67 注 9の国際会議の初日、村上春樹の翻訳の援助者でもある柴田元幸は、シンポジウムの聴衆に向けてこの点を
強調していた。 
68 辛島 [2018], 257, 277. 
69 同上, 170, 277-278. 
70 藤井 [2009], 王 [2012]を参照。 
71 辛島 [2018], 323-351. 












































                                            
73 柄谷 [2005], 41. 
 24 





































                                            
74 高橋 [1982], 裏表紙.（日本の書物としては珍しく直接的に印字されている） 
75 仲俣 [2002]巻末に「ポスト・ムラカミの「ポップ文学」ベスト 30」として具体例の一覧がある。 
76 仲俣 [2004]を参照。 

















































































                                            
81 柄谷[2005], 39-40. 
82 同上, 60. 
















































公の「私」は「J. G. バラードの小説に出てくるみたいな大雨」に言及する（489）が、SF の下位ジ
                                            
88 宇野 [2011], 39. 
89 同上, 39-40. 
90 作中では人間の脳の未知の部分が「不思議の国」と喩えられる（391-392）。 










































                                            
92 アメリカ合衆国ではないが、南米アルゼンチンの作家ボルヘスの『幻獣図鑑』は小道具として登場する。しか
し、これは幻獣「一角獣」を文化比較によって探る本として利用される。 
93 村上 [1994], 7. 
94 村上 [1990-1991], 4, 付録「自作を語る」, V. 





































                                            
96 クルツィウス [1971] は食物をメタファーとして使う技法、恍惚を誘う「悦楽境」の描写について語っている





り』をはじめとする藤本和子の訳業抜きでは考えられられない」とまで言っている（柴田 [2005], 267. 「作家」
に傍点）。 
98  ブローティガン [1975], 26. 
 30 





























――第 3 章第 9 節でも話題にする「シーク・アンド・ファインド」――、筆者には「世界の終り」との
文体などにヴァーグナーの音響世界の反響が感じられない。 
 「ハードボイルド・ワンダーランド」と「世界の終り」という 2 つの物語が交互に語られるという
構成は、アルゼンチンの作家マヌエル・プイグの影響が推測される。後年の村上はこの作家について
                                            
99 村上 [1990-1991], 3, 付録「自作を語る」, XV-XVI. 
100 しばしば、村上は前述した 1984年のアメリカ旅行が初の海外旅行だと誤解されているが、実際にはドイツ
旅行の方が半年ほど早い。 
101 筆者は注 10の講演でその概説をおこなった。 
102 村上 [2015a]の「ドイツの歴史に何を見るか」 [2015年 3月 24日]を参照。 
103 村上はカフカをドイツ語の作家と認識していなかったようだが（柴田 [2006], 168）、カフカがドイツの隣国
チェコに住んでいたユダヤ系の作家であることは自明に知っていたはずだから、村上はドイツで、少年時代から
関心を抱いてきたカフカとナチス・ドイツの世界観を新たな現実感を伴って生きなおすことができただろう。 
104 初期の指摘として、風間 [1989], 162. 村上のラヴクラフトへの傾倒については、久居/くわ[1991], 45-49を参
照。 


















フーディニの奇術が話題になる――、マルクス兄弟の映画――第 1 章第 5 節で言及したハーポ・マルク
スのコート――が比喩として語られる。アンソニー・マン監督の『エル・シド』（1961 年）、ウィリ




















                                            
106 村上は中上健次との対談で「プイグは大好きだけど、あの人は全部読んで面白いと思った」と発言し、中上
は「プイグはラテンアメリカの村上春樹（笑）」と相槌を打っている（中上 [1986], 113）。この小説の構成にプ
イグの影響を見る先行研究として、野谷 [1995], 51-52を参照。 



















注釈する111。このテレビドラマの原作はスコットランドの作家 A. J. クローニンで、原作《Beyond 
This Place》（1953 年）は『地の果てまで』という邦題で翻訳されていた。それで、村上の頭では、














                                            
108 村上のリンチ愛好については、村上 [2015a]の「デヴィッド・リンチ監督の映画」[2015年 1月 28日]を参
照。 
109 同上, 「このスタッフなら映画脚本やります？」[2015年 2月 9日]。 
110 村上 [1990-1991], 4, 444. 
111 明里 [2008], 233. 






 この変更は若干の面倒を伴った。というのも、「近藤正臣」は第 29 章の見出しにも入っていたか
らだ。「純文学書下ろし特別作品」版では、「世界の終わり」の見出しは、「第 20 章 獣たちの死」





































                                            


























































































                                            
118 村上[2010a], 232. 
119 柴田 [2006], 177-178. 
120 村上/川上[2017], 103-104. 
 36 







































                                            
121 村上 [1984], 159. 
122 佐々木 [2001], 帯文。 



















































































                                            
125 山口[1975], 5章 3節. 





江 [1964], 76） 














つづけている。ムージルは 30 歳で結婚したが、その妻との鴛鴦夫婦ぶりは有名だった。 













と呼ぶのは乱暴だろう。村上もとかや山岸涼子のマンガは、1970 年代後半から 1980 年代前半にかけ
ての流行を反映していて、「オタク文化」に属するとは言えないから、それらも「妹萌え」とは言え









                                            
128 注 78に述べた事典で、筆者はムージル関係の項目も執筆している。日本語で読める主要な参考文献として、











































                                            
131 加藤 [1996], 79-109. 加藤 [2015], 88-95. 


































                                            




135 吉本 [1982], 25-26. 
136 しかし、冷戦時代はその後に幕を閉じたから、加藤は『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』論
を再構成する必要があった。このことは注 133の 6つの文献と注 131の２つの文献を時系列的に追うと、明らか
だ。 




『タッチ』、相原コージの『コージ苑』を論評したこともあった（加藤 [1990], 加藤 [1994]）。綿矢りさの『夢
を与える』が岡崎京子の『ヘルタースケルター』と重ねて論じられた（加藤 [2006], 133-134）。 


























第 10節 「終わる世界」と「世界の果て」から「セカイ系」へ 
 川本、三浦、加藤は 1980 年代に、村上の「内閉」を積極的に評価したが、それが「自閉」という
言葉を使用していたことや自閉症スペクトラム障害への誤解があることから、久居つばさとくわ正人
の書物（1991 年）は、これに嘲笑的な批判を加えた143。しかし、1990 年代の時代状況は、この「内
                                            
























































                                            
144 2000年代から改作した劇場版が作られ、まだ未完であることから、若いファンが増えつづけている。 










































                                            
147 この短編小説は短編集『神の子どもたちはみな踊る』（2000年）に収録されていて、単行本としては実在し
ていなかった。その後、フランスの PMGLによるマンガ版が翻訳され、2017年に刊行された。 
148 東/伊藤/神山/桜坂/新海/新城/夏目/西島 [2007], 77-78. 
149 前島 [2010], 27. 
150 麻枝 [2001], 88. 
151 佐藤 [2004], 184-185. 


























第 11節 現状 














154 東[2007年], 287-290. 引用した箇所の原文はゴシック体で強調されている。 
155 村上 [2010b], 12-15. 
156 宇野 [2008]. 
157 宇野 [2011], 105-107.  










が、現代の若者はほぼ大江を読まないだろう。2018 年に『大江健三郎全小説』全 15 巻の刊行が始ま
ったから、いまこそ最良の機運が生まれているのだが、そもそもこのような全集はなかなか若者に届
かないだろう。残念としか言いようがない。 
























 2015 年に発売された女性アイドルグループ「乃木坂 46」の CD『何度目の青空か？』に眼を向け
てみよう。人気メンバーには映像特典が制作され、当時そのひとりだった松井玲奈の映像特典が、
「Hardboiled Wonderland / Rena Matsui」と銘打たれていた。制作者は中村太洸という映像作家であ
る。この映像は、村上春樹の読者、研究者、評論家のあいだでまったく注目されなかったが――受容
                                            
159 SF小説には手応えを感じているようだが、純文学に関しては、最初の選考会を終えて、最終候補作がいずれ
も「傲慢な」作品ばかりで失望させられたと述べた（東 [2018], 160）。 
160 同上, 107, 425, 466-486. 
161 東/市川/大澤/佐々木/さやわか [2018], 108の批判も参照。 
 47 
する「客層」がほとんど一致しない――、題名が示すように、「ハードボイルド・ワンダーランド」


















第 3章 大江健三郎の「ファン」としての村上 
  
 村上春樹（1949 年生まれ）と大江健三郎（1935 年生まれ）は、村上がデビューした当初から比較
されてきた。本章第 2 節で述べるように、村上のデビュー（1979 年）直後から川本三郎（1944 年生













                                            
162 長瀬 [2018]を参照。 

















 これに危機感を抱いたのか、2000 年代には、村上より少し下の世代の小森陽一（1953 年生まれ）



















にする機会があった。2004 年 11 月 15 日、柴田元幸の大学での授業に、村上が特別講師として登場
したときの発言である。村上は自分の作品のどこかに大江を登場させたことがあった気がすると語
り、その発言に対して柴田が違和感を表明する。 
                                            
165 蓮實 [1980], 蓮實 [1989]. 
166 福田 [2000]. 福田の「採点」によると大江は『万延元年のフットボール』が 82点、『宙返り』が 64点、
『芽むしり仔撃ち』が 62点、『懐かしい年への手紙』が 55点、『燃えあがる緑の木』が 51点、『人生の親
戚』が 43点、『治療塔』が 31点、『同時代ゲーム』が 26点。村上は『ねじまき鳥クロニクル』が 96点、『世
界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』が 91点、『ダンス・ダンス・ダンス』と『神の子どもたちはみ
な踊る』が 87 点、『羊をめぐる冒険』が 86点、『風の歌を聴け』が 82点、『1973年のピンボール』が 79
点、『国境の南、太陽の西』が 77点、『ノルウェイの森』が 76点、『スプートニクの恋人』が 67点。 
167 柄谷 [1990], 小森 [2002], 小森 [2006], 小谷野 [2014], 小谷野[2015]. 



































  このように指摘して、三浦は『1973 年のピンボール』と『日常生活の冒険』を対照して、両者の
作品で文体の親和性がきわめて高いことを例証しようとしている171。村上の小説に見られる人工的な
印象の強い会話を「巧み」と表現する意見には異論もあるだろうが、インターネットで「村上風の会
                                            
169 柴田 [2006], 162-163. 「三島由紀夫は出てきましたよ」の直後に丸括弧によって具体的な箇所が引用されてい
るが、ここでは省略した。 





















の作品は第 1 回配本（2018 年 7 月）として第 3 巻に収録されると告知された。結局、第 7 回配本
（2019年 2月）として第 14 巻に回されることが決まったのだが、第 1回配本として 1度は告知され
たのは、かつての読者たちの怒りを汲みあげたからだろう。第 1 回配本では、最重要と見なされるこ





















174 東/市川/大澤/福嶋 [2017], 261-262. 
175 前者は『取り替え子（チェンジリング）』と『海辺のカフカ』、後者は『取り替えこ（チェンジリング）』
と『スプートニクの恋人』。 
176 加藤 [2004], 142-143. 























































































                                            
179 川上未映子は、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』に現れた初めての本格的な男性同性愛の描
写――主人公が男性の口内に射精する――に言及し、村上の主人公が本当に求めているのは「男性同士の関係」で











































                                            
180 川本/村上 [1979], 201. 







































                                            
182 川本/村上 [1979], 203. 
183 注 142 を参照。 
184 江藤 [1965]を参照。 
185 のちに村上は江藤と同様にプリンストンに滞在し、プリンストン大学の学生に、その『成熟と喪失』を副読
本として「第 3の新人」を論じた（村上 [2003], 463）。 
186 同上, 202. 







































                                            
188 坪内 [2007], 216-219. 
189 大江 [1979], 381. 
190 大江 [2007a], 310. 







































                                            
192 加藤 [1988], 458-473. 
193 実際、ドイツ語訳では当初『カラマーゾフの兄弟』（Die Brüder Karamasow）を意識させる『ネドコロの兄
弟』（Die Brüder Nedokoro）として刊行された。その後、英訳（The Silent Cry）をドイツ語に置きかえた『静
かな叫び』（Der stumme Schrei）に改題された。 



































しかも娘は、おまえのペニスが burning なのか？ といったんです。僕は、この実感的な表現に
一撃うけて、羞恥心の炎で躰中が burning なのを感じましたよ、はっは！199 
 カタカナ語ではないが、外来語を投入してきて日常的な形とは異なる日本語空間を作りだしている。
この実験精神において、村上は大江の直系の後継者ではないか。ただし大江の翻訳調の文体には、井
                                            
195 ナカムラ/道前 [2014], 16. 
196 大江 [1967], 286. 
197 同上, 7. 
198 〈www.amazon.co.jp〉の「カスタマーレビュー」に、「ドリー」の筆名で 2013年 5月 3日に投稿された書
評。 








































                                            
200 同上, 84. 
201 同上, 392. 
202  柄谷 [1990], 96-98. 
203 川本/村上 [1979], 207. 

































                                            
205 加藤 [1988], 458-459. 










208 大江 [1976], 23. 
209 同上, 56. 




































でもこれは同様で、第 2 章第 1 節で言及したクルツィウスの主著は、ヨーロッパでもっとも典型的で、
かつもっとも影響力があった「地獄めぐり」の作品、ダンテの『神曲』に繰りかえし立ち返りながら
論述を進める。大江はのちに、そのダンテの『神曲』を下敷きにして長編小説『懐かしい年への手紙』
                                            
211 同上, 16. 
212 大江 [1964], 3. 
213 同上, 32-33. 
214 同上, 33. 
215 同上, 42. 
































第５節 第 3の中編小説、「街と、その不確かな壁」 








                                            
217 村上/柴田 [2003], 30-41. 
218 村上 [2009]. 
219 この解釈については、村上の作品の英訳者であるジェイ・ルービンからも母語話者の立場から異論が出たこ
とを村上自身が紹介している（柴田 [2006], 159-160）。 
 62 
である。第 3 作が短編小説「中国行きのスロウ・ボート」、そして第 4 作が「封印」された中編小説
「街と、その不確かな壁」（1980 年）だった。その後は短編の「パン屋襲撃」や「午後の最後の芝




 3 つの「中編」は、村上の作家としての経歴において、曖昧な対処に苦しんだ作品だった。第 1 作
と第 2 作は国内では一貫した人気を保ったが、英訳は 1985 年にバーンバウムによって翻訳されたの
ち――村上作品の英訳の始まり！――長らく絶版になっていて、テッド・グーセンによる新訳の合本に
よって再刊されたのは 2015 年だった。「街と、その不確かな壁」は『文學界』1980年 9月号に掲載
されたのち、ついに単行本化されず、全集にも収録されなかったし、翻訳も存在しない。古事記に
は、国生みの際に男神と女神のあいだに最初に生まれた子が「蛭子」（奇形児）だったから川に流し
て捨てるという話があったが、村上はある意味では 3 人の「蛭子」を捨てかけていたと言える。1 人
めと 2 人めは、作者が気を変えたおかげで一命を取りとめたが、もっとも深刻な奇形児だった 3 人め
の子はいまでも墓にいる。私たちは、墓――現実的な言い方をすれば図書館の薄暗い書庫――に降りて
いかないと、この遺棄された子に会うことができない。 
 「街と、その不確かな壁」について、村上は第 2 作『1973 年のピンボール』が芥川賞を受賞した
ときに備えて、受賞第 1 作として書いたことを語り、そのような形で未熟な作品を発表するべきでな























                                            











































                                            
221 村上 [1980], 46-47. 「＊」の箇所は原文では 1行空白。 
 64 








































                                            
222 同上, 52. 
223 大江 [1967], 130. ただし、この作品に限ったことではない。 






































Pour morts qu'ils soient, les morts ne sont pas de sitôt libérés de l'âge.228 
すなわち―― 
死者だからといっても、その死者たちがすぐさま時代から釈放されるわけではない。 
                                            
225 大江 [1958], 7-8.  
226 同上, 213. 
227 ガスカール [1955], 203. 








































                                            
229 ガスカール [1955], 32. 







































                                            
231 同上, 4. 
232 同上 6. 
233 同上, 8. 
234 同上.  







































                                            
236 村上/村上 [1981], 55-60. 
237 同上, 106. 
238 それぞれ、以下の文献を参照――加藤 [1996], 95-98. 今井 [1990], 210. 山根 [2007], 112-131. 小島 [2017], 153-
196.  
239 探偵小説と「シーク・アンド・ファインド」については」川本/村上 [1982], 112-113を、聖杯伝説については
村上 [1996], 75を参照。 











































                                            
241 村上/村上 [1981], 124. 





第 10節 『羊をめぐる冒険』と『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』 
 上のふたりの村上の対談から約 1 年後、村上は執筆中の『羊をめぐる冒険』について雑誌『宝島』
のインタビューに答えた。聞き手は高取英である。 
  高取「三島由紀夫が死んだときは大学ですね。読みませんでしたか？」 
村上「ええ、読まないし、わかんないですね。でも、今度の 3 作目の小説は、三島由紀夫の死か




























                                            
243 村上 [1988], 1, 133. 
244 高取 [1981], 109. 
245 村上 [1982], 13. 
246 川本/村上 [1982], 110-113 . 
247 村上/村上 [1981], 57-60. 
248 注 86の引用に続けて、村上は「もしお望みなら、ちょうど脱構築の作業のようなものだと言ってもいい。僕










































                                            
249 加藤 [1996], 60-61. 























  関連する細かな事情に注目を促すと、この長編小説が刊行されたのは 1985 年 6 月だったのだが、
村上は翌年 10 月からヨーロッパに移住し、1987 年 9 月に『ノルウェイの森』を刊行する。注目すべ
きはその２ヶ月前に刊行されたポール・セローの短編集『ワールズ・エンド（世界の果て）の翻訳
だ。村上の読者は、この作品《World's End》（1980 年）が『世界の終りとハードボイルド・ワンダ















                                            
251 村上 [1985b], 75. 





第 11節 亀裂 
 『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は、1985 年の第 21 回谷崎潤一郎賞を受賞した





































                                            











































                                            
254 大江 [1986], 243-244. なお、加藤典洋はこのシンポジウムの参加者のひとりだった。これについては加藤 









































                                            
255 早い時期では、大岡昇平、河盛好蔵、白井浩司、中村光夫との座談会「外国文学の毒」（1965年）で、江藤
淳が指摘している（江藤 [1974], 306）。 
256 村上 [1987], 1, 55. 






















欺瞞的である。大江の村上への非難は、先に見たように 1985 年に初めて本格的に語られ、1986 年に

















                                            
258 注 66を参照。 
259 注 48を参照。 
260 大江 [2007b], 121. 
261 坪内 [2007], 216-219. 加藤 [2008], 211. 
262 村上 [2015a]の「40歳の季節」[2015年 1月 26日]を参照。 
 77 



























 『ねじまき鳥クロニクル』は、第 47 回読売文学賞を受賞し、選考委員のひとりは大江だった。ジ
ェイ・ルービンがそのときのふたりの様子を描いている。 
 96 年 2 月 23 日に東京で、村上は長年自分の作品を批評してきた人物と同じ部屋に立ち、その
人が『ねじまき鳥クロニクル』の一節を朗読した上にそれを「重要」で「美しい」と称えるのを









                                            














 この授賞式の 6 年後に、村上の次の大作、長編小説『海辺のカフカ』が刊行された。村上はこの作
品を、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の続編として構想したが、のちに修正され











フカ」という偽名を名乗る 15 歳の「僕」は、四国の森を目指す。それは、10 代の村上が、大江が構
築した四国の森の物語群に魅惑されたことに対応しているのだ。このような形において、村上は自身
が隠した文学的出自へと帰還した。 









                                            
264 ルービン [2006], 282-283. 
265 ただし、よく指摘されることだが、サルトルはノーベル文学賞を受賞したものの、その権威を否定してこれ
を辞退した。 
266 村上 [2010a], 92-93. 
267 作中には登場しないが、現在は「FtMゲイ」と呼ばれる。 
268 川本 [2002], 116. 








































                                            
270 村上 [2015a]の「鋭い書評に舌を巻いた経験は？」[2015年 2月 19日]を参照。   
271 注 169を参照。 
272 大江 [2007a], 195. 










































                                            
274 チャンドラ  ー[2007], 531. 
275 村上 [2015], 「マーロウの気持ち」（2015年 5月） 


















At the urging of friends, I read several works by Oe Kenzaburo (b. 1935), who was the young 

























                                            

















（せん ・ますお ）」でした 。「よくもまあ 、こんなくだらないことを考えるなあ」というのが
僕の感想でした 。面白かったけど。当時の筒井さんはとにかくぶっ飛んでいましたね。 
                                   村上春樹拝 
（管理人註）千益夫が登場する作品は「郵性省」。『陰悩録――リビドー短編集』（角川文庫 ）
所収です278。 


















                                            
278 村上 [2015], 「好きな作家は筒井康隆さんです」[2015年 3月 26日]. 
279 筒井 [2006], 43. 
280 同上, 42. 






























てきたことを述べた。第 2 章第 2 節で言及したように、ブローティガンの『アメリカの鱒釣り』は、
藤本和子の文体をとおして村上の出発点を築いた。この小説を読むと、「保釈関係の事務を扱う部
屋」として「208」という部屋が登場し、それが猫の名前に転用されたという物語が出てくる285。だ
                                            












284 村上 [1981], 62. 原文では「両方とも」に傍点。 










































                                            
286 ナカムラ/道前 [2014], 24. 











大江健三郎 比較すべき事柄 村上春樹 
初期から活発な政治的言動 リベラル、戦後民主主義 途中から活発な政治的言動 




























































































「飼育」[1958] 死者を焼く《町》 「街と、その不確かな壁」 
 死臭がする《街》  
 86 





 獣（一角獣）  
『われらの時代』[1959] 作品名（長編小説）  
















「セヴンティーン」[1961] 17歳の語り手  










 動物めいた名前の登場人物  
 動物人間「羊男」 『羊をめぐる冒険』など 
 火星のような遠い場所×自殺  
 『火星の井戸』×自殺 『風の歌を聴け』[1979] 












「性的人間」[1963] 地獄めぐり  
 地獄めぐり 作品多数 























『万延元年のフットボール』[1967] 作品名（長編小説）  
 作品名（中編小説） 『1973年のピンボール』[1980] 
 87 
『万延元年のフットボール』 四国の森（愛媛）  
 四国の森（高知） 『海辺のカフカ』 
 大江版カラマーゾフの兄弟  
 村上版カラマーゾフの兄弟 最大の創作目標として繰りかえし言及 
 5人の兄弟姉妹、4名死亡  
 主要登場人物の半数が死亡 『ノルウェイの森』 
 主人公の渾名「ネズミ」  
 「僕」の友人「鼠」 『風の歌を聴け』など 
 貯水槽「穴ぼこ」  
 井戸、地下道、穴など 作品多数 
 「星男」/「菜採子」「桃子」  
 「星野」/「さくら」 『海辺のカフカ』 
『性的人間』[1968] 短編集の単行本 『ノルウェイの森』 
「月の男（ムーン・マン）」[1972] 幻想的な月面世界  
 幻想的な 2つの月 『1Q84』 
 月面の孤独  








『ピンチランナー調書』[1976] 1976年の和製ヴォネガット  
 1979年の和製ヴォネガット 『風の歌を聴け』 
 右翼の「親方（パトロン）」  








 C. G. ユングの引用（「神」の
実在について） 
『1Q84』 
 ナチスの突撃隊への言及  
 渾名が「突撃隊」の学生 『ノルウェイの森』 





























【1】村上春樹の著作、インタビューなど（共著は、第 1 著者として扱われているもののみ） 
『風の歌を聴け』講談社, 1979 年. 
『1973 年のピンボール』講談社, 1980 年. 
「街と、その不確かな壁」『文學界』文藝春秋, 1980 年 2 月号, 46-47ページ.〔1980〕 
『羊をめぐる冒険』講談社, 1982 年. 
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